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Abstract
The purpose of my Honors Senior Project was to create a pedagogical document that
includes information, notes, and sources that will help in introducing music from the Romantic
period (specifically works by Richard Wagner, Franz Schubert, and Robert Schumann) into a
German literature class. Because these composers used German literature as inspiration for
their compositions, discussing their music in relation to literature is not only relevant, but should
provide students with additional understanding of the arts, culture, history, and even a bit of the
philosophy of the German people.

The effectiveness of the document was put to the test in a

series of presentations to Dr. Meister's German 305 class, which more or less consisted of
reading an original source document, playing a musical excerpt, and then discussing it, as well as
reading my comments on sources and music.
translated into English.

The project was composed in German and

The original comprises the latter half of this manuscript.
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Introduction to the Presentations

In selecting the works to be discussed in my presentations on German literature and
music, I kept in mind that my project would deal with two main themes, that is, self-awareness
and storytelling, and fiom these two themes flow all the variations and developments that are so
necessary to both presentations and musical compositions.

The Art of Storytelling and German Identity: Folk-legends and Poetry through Music
Through the careful use of folk-legend and poetry, German Romantic composers such
as Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), and Richard Wagner
(18 13-1883) sought to develop a truly German style of music that handled universals such as
love and beauty, but also the concept of identity, both individual and national.

It is this

identity-quest, as well as the idea of telling a story through music, that I would like to stress most
in my analysis. In Schubert's Schone Miillerin, for instance, we are presented with a young
wandering miller's apprentice who never quite finds himself.

At the beginning of the song

cycle, he simply wishes to wander and sing, and he gleefully follows a lovely little brook,
expecting it to lead him to his destiny, then he comes upon a mill, and with it a miller's daughter
over whom he completely destroys himself when she falls in love with a hunter instead.
We see yet another hunter in a different context in Schumann's Forest Scenes
(Waldszeizen), and this time we actually see his viewpoint as well; he is easily compared to the
hunter of Schubert's song cycle, and it is interesting that, whether we get the story from the
hunter's point of view or not, he is completely silent. The ever gushingly wordy young miller's
apprentice, of course, believes that the hunter-figure is simply wild and dangerous, out to hunt
and terrify his little miller-girl, but it is likely that these thoughts are simply the imaginings of the
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We see from Schumann a hunter who takes us on an enchanting,

exciting, profound forest adventure, and it becomes clear to us why a young woman would prefer
him to the miller's apprentice. He knows exactly how to look after himself and exactly what he
wants; he goes after what he wants then, and with boldness.

More than this, he has a true

reverence for nature and for life. In one of the few dark points in the beautiful forest scenes, a
piece called "Haunted Spot" ("Verrufene Stelle"), the hunter comes to a place in the forest where
someone has died. A death such as that of the depressed miller's apprentice comes to mind,
and we see that the hunter is not callous, but startled and deeply saddened. He is not the
heartless murderer of innocents that the miller's apprentice wants to portray, but rather a
simultaneously strong and sensitive man who does what he must.

He does not wish to simply

destroy or distort. He understands nature as it truly is, enjoying every experience, quite in
contrast with the miller's apprentice, who might as well be blind to nature considering the way
he simply projects his feelings onto the brook, the sunlight, the flowers, seeing only himself and
his feelings - continuing to understand neither.
In Wagner's Tannhauser we find a highly developed pursuit of self and the soul in the
wandering, thoughts, and singing of the knight and minstrel Tannhauser.

Like the miller's

apprentice, he wanders far from his home, and he too comes across a woman, this time Venus in
the Venusberg.
physical.

He is sidetracked by this new "love", which, according to Venus, is completely

In this case, we can perhaps say that Tannhauser wins his miller-girl, and she is no

simple maid, but a dangerous goddess whose love is not love, but a cult.

She is, at any rate, a

powerful seductress. Fortunately, our hero recognizes that something in Venus' paradise is not
really paradisiacal at all, and with the help of Mary, he is permitted to return to the world of men.
He must decide then what is truly important in life, what love truly is, who he is, and what he
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wants, and he makes many a mistake along the way. Unfortunately, the conclusion, despite
being presumably very happy for Tannhauser and Elisabeth, who after so much suffering are
finally able to reach Heaven, may seem only marginally happy for us, giving a sort of "love
conquers all" moral, but out of the difficult endings of such pieces, one can learn to avoid similar
problems.
The point of all of this explanation is that these quests-for-self coming fiom the
Romantic period can be likened to the related growing nationalist movements of the time, and a
nation can ask itself, after coming into contact with such works, "Would we rather be the miller's
apprentice or the hunter?
shall we self-destruct?

Can we survive if things do not go exactly as we want them to go, or
Can we admit mistakes and redeem ourselves?

Can we be so confident

and proper as to minimize our troubles? Do we want decadent lives or pious lives? Do we
know ourselves as a people and will we lose ourselves before we ever even find out who we are
or what we should be?"

To tie this in with the present, considering the tragic events of World

War I1 and the difficulties they have posed to the German people, these questions almost become
more relevant now than they were in the past.

Exoteric and Artistic Significance
The beauty and influence of such works are quite remarkable indeed. Whether we
realize it or not, we have all enjoyed listening to works by Schubert, for example "Ave Maria" or
"Standchen".

His songs are as charming and likeable as they are profound.

Schumann's

compositions are magical and unique, and are often to be heard in the soundtracks of classic
movies. The works of Richard Wagner, contested though they have been, have influenced
everything from the soundtracks of action films (the Star Wars opening theme comes to mind) to
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cartoons, and I believe that the many stereotypes that make us take such a disliking to Wagner
are resolved when we listen to his work directly and refuse to simply view him through the
aforementioned stereotypes and popular culture. This is not simple considering how many
people have made opera the butt of parodies and jokes, and particularly the Wagnerian sort of
opera, for so many years, but it is necessary to point out that often the very people who made fun
of German composers (movie-makers at MGM in the 1940s and 1950s, for instance) have
nevertheless used the works of said composers extensively in creating their own. It is as if they
were covering up their tracks, denying the previous work and ridiculing it in order that we might
not discover their own sources.

The Matter of German Identity
Although but a small sample of compositions are discussed here, I believe that these
carefully selected works serve as a very good introduction to German music, if only because
their composers and general themes are so quintessentially German. The stories that they
handle and the style of music can indeed be discussed in a more general sense, but in the end
they arise from sources that are themselves rooted in the German people and land, for example,
the German village and its characters (the hunter, the beautiful miller's daughter), the German
landscape (forests, streams, mountains), and German legend. Perhaps one can complain that
this is not enough to call the works "truly German", but to that I must add the way these
composers were willing to break from Italian and other international styles to seek
"Germanness".

They sought to use German literature, and, yes, the works of earlier German

composers, in order to create a new German music. They believed in a German Identity, and
certainly felt themselves to be German. Moreover, in a way they have composed their work for
Germany: they wanted to sing of their land and remember its heritage.

As both Germans and
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Romantics, they thought quite a bit about this theme, and therefore they ?nust be discussed within
the context of "Germanness", even if one wants to scoff and say, "Well, there are also villages in
France!"

Without the concept of "Germanness", the works remain pretty, interesting, or

well-composed, but their meaning is quite lost.
A Word Concerning Modern Satire

These composers neither approached their themes with irony nor did they use irony to
convey their messages.

They were always dedicated to the idea of "Art" and bringing the

proper level of dignity to the legends and poems with which they were dealing. In giving the
young miller's apprentice a voice and removing any of Wilhelm Miiller's (see page 7)
commentary, for instance, Schubert's Schone Mullerin also removes any uncertainty as to
whether the story should be taken sarcastically or not.

Wagner not only disliked Heine's

satirical tone when reading the poet's re-write of the 14th-century Tannhauser song, but even
gives the story more depth and distinction than it had originally.
The Importance of Interpretation
Various excerpts have been selected in order to give the students a better feel for the
works of these composers and so they will get a sense of differences of interpretation. Both
German and international performances will be highlighted, older and newer, so as to facilitate
discussions about matters of interpretation as well as hopefully see that the experiencing of a
work can be quite different depending on the performer.
Notes on Schubert, Miiller and Die schiirte Miillerirz (The Beautiful Miller-Girl)
Franz Schubert was born on January 3 1, 1797 in Himmelpfortgrund (Vienna), the 13Ihof the 15
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children of a teacher and a former cook. Only five of these children would survive to see
adulthood. Schubert began his education at his father's school, but at age six went off to school
in Lichtental. The beginning of his education also meant the beginning of music lessons; his
father taught him to play the violin.

In Lichtental, he received training in how to play the organ

at church and sang in the choir. Later, he learned the art of composition from Wenzel Ruzicka
and Antonio Salieri. Even with all this, his musical training never seemed quite complete, but
this did not keep him from becoming an incredibly successful and prolific composer who left us
with more than 600 Lieder among other works.

His life was, unfortunately, plagued by illness.

He died in Vienna on November 19, 1828'.
Wilhelm Miiller was born in Dessau on October 7, 1794. He too was one of many children, in

this case the only surviving child. As of 1812 he studied philosophy and history in Berlin, but
in February 1813 he became a soldier in the Prussian army and took part in battles against
Napoleon.

He returned to Dessau in 1814, where he took up his education again the following

year. He finally completed his studies in 1817 in Berling. There he met many important
literary personalities.

As of 1819 he began teaching Latin and Greek in Dessau. On October 1,

1827 he died in the city of his birth.

Because of his poems supporting the Greek struggle for

independence, Muller is often called Griechen-Miiller. Many of his poems were set to music in
the lgthcentury and have taken on the character of folk songs2.
Die sclziine Mulleri~lwas composed in 1823, using a series of poems of the same title by
Wilhelm Miiller. Schubert only set 20 of the 25 poems to music in order to avoid Muller's
semi-ironic commentary. The 1821 poems were most likely inspired by Miiller's own
unsuccessful relationship with poet Luise Hense13.
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Wikipedia gives this account of the story told in the poems:

A young miller's apprentice is off wandering. He follows the course of a brook, which
leads him finally to a mill. There he falls unluckily in love with a girl, the daughter of
his new master.

However, the sweet relationship he so desires with the beautiful and

unattainable miller-girl most certainly does not come about. It does not seem to go so
poorly at first, of course, but simply quickly is lost to a hunter, because he has the more
distinguished occupation and embodies masculinity and power.

The unfortunate

miller's apprentice drowns himself in the brook out of despair, and the brook assumes the
rank of a participating ,,characteru in the song cycle: the brook is already addressed
many times by the miller's apprentice; in the next to last song ('Der Miiller und der

Bach ") they sing a duet, and in the last song ("Des Baches Wiegenlied") the brook sings
a moving and wistful dirge for the boy, who rests in it as in a deathbed.
Further comments fiom the Wikipedia article follow:
The first songs of the cycle are joyful and urgent, which is also to be found in the
piano-accompaniment.

The second part of the cycle falls into resignation, nostalgia, and

powerless anger and resembles in its death-longing another of Schubert's great vocal
works: Die Winterreise. The boundaries between the unrestrained will for life, fear,
and desperation, wistfulness to the point of depression, are pushed to the extreme and
lead both the interpreters and listeners of the works into the frontiers of the human psyche.

In the composition Schubert's own unlucky love-life and the way of life coming out of
his creativity and difficult illness is reflected. These sensitivities of the soul and
perception of the world as will and conception can be found in prose in the philosophical
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works of his contemporary Arthur Schopenhauer [1788-18601 and the early Friedrich
Nietzsche [1844-19001 4.
The songs are indeed characterized by a sparkling piano accompaniment that evokes the
landscape, the exuberant brook, and the ever-turning wheels of the mill.

This accompaniment

serves as a projection screen for the deepest feelings of the miller's apprentice. He transfers
these feelings onto the brook, the miller's daughter, and the hunter, and truly we hear only three
lines from the miller's daughter and absolutely nothing from the hunter.

One could suppose

that this young man probably never explained his love to the miller-girl.

He is quite the

pathetic character, never knowing what he wants or with whom he can discuss it.

The feelings

we casual listeners happen to continually hear of are probably only swimming in his head5.

For Discussion in Class
But the singer and his accompanist need to have realized the landscape, even before the first tone
sounds, and must ascertain the composition of the song. (Gerald Moore, Schuberts Liederzyklen:
Gedanken zu ihrer ~ u f f i i h r u n ~ ) ~

Notes on Schumann and his Waldszeilerl (Forest Scerres)
Robert Schumann was born on June 8, 1810 in Zwickau, the son of a book-seller. He was a
talented child, and his father encouraged him in his desire to become a musician.

However,

when his father died early on, his mother did not have his father's enthusiasm for their son's
pursuing music as a career.

Instead, she wanted him to study law. He remained careless and

discontent, and finally insisted to his mother that he would never be able to live happily without
his music. He studied piano then with Friedrich Wieck in Leipzig, whose young daughter Clara
captured his attention and later became his wife. Due to an accident, he was forced to give up
his dream of becoming a famous pianist, but was also therefore able to devote all of his attention
to composing, and with the help of his wife, a virtuoso who was much more famous than Robert
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During the course of his lifetime,

he composed songs (Lieder), symphonies, piano music, chamber music, orchestral and choral
works, and one opera. Unfortunately, despite his beloved family and his work, he became
incurably depressed and more and more moody.

He died on July 29, 1856 in Edenich near

BO~'.
Waldszerzerl is held to be the last truly important piano work composed by Schumann. The
nine pieces, composed in 1848-1849, are short and characteristic of a sort of music often referred
to as simply ,,Cosyu (gemiitlich), but one must not think that the prettiness and delight of these
pieces should serve to detract from their quality!

The Waldszenen are evocative and sweet,

profound yet not oppressively dark, and in all rather quite life-affirming.

Schumann's affinity

for the harmonies of Bach, his own idiosyncrasies, and his real ability to invoke an entire place
with music combine together to create a true experience in form. We pass through the forest
with the hunter and we marvel at the landscape, the lonely flowers, the flitting bird-prophet.

At

the beginning, we are filled with awe; by the end we have actually learned something.
But what have we learned?

I believe that, above all, one can learn from these little

pieces to find joy and wisdom in nature. Perhaps this is not a new idea, and surely it is typically
Romantic, but Schumann's well-structured and in many ways simultaneously traditional and
creative style and commitment to art are always interesting, as is the simple fact that, as hinted
already, he is so well able to convey scenes from the forest with music.
belittled.

This should never be

In addition, there is another sort of learning that is a bit more difficult to explain.

Often when I play or listen to music, I have a feeling of a higher enlightenment, but this
enlightenment yields no verbal sense, and I would like to go on to say that such an enlightenment
is not instruction but inspiration. Perhaps one cannot clearly say after hearing the Waldszenen
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something, read a book about flowers or plants, or simply work in the garden. The music is a
joy and an impetus, an artwork and a kind nudge that can help one not only experience brief
glimpses of art and beauty but truly live it8

For Discussion in Class
Schumann, with his sense of taste, which was essentially a trifling sense of taste (namely, a
dangerous and, with the Germans, doubly dangerous, addiction to quiet lyricism and the
inebriated boldness of feeling), stepping aside consistently, preferring himself shy and retreating,
a noble darling, who wallows in loud anonymous bliss and woe, both maid and moli me
tangerecc from the beginning: This Schumann was already only a German event in music, no
longer a European one, as Beethoven was. (Friedrich Nietzsche, Beyond Good and ~ v i Z ) ~

Notes on Wagner and Taizrzlzauser
Wilhelm Richard Wagner was born on May 22, 1813 in Leipzig. He was the youngest of the
nine children of police official Carl Friedrich Wagner and the baker's daughter, Johanne Rosine
Patz. On the 23rd of November that same year, Wagner's father died of typhus and one year
later his mother married actor and poet Ludwig Geyer, who also died quite early. Wagner
studied music in Leipzig, read always, and wrote many pages about art, politics, and everything
else about which it is possible to develop an opinion. He married twice, won the admiration
and then disdain of philosopher Friedrich Nietzsche, not to mention the eternal devotion of
Ludwig I1 of Bavaria. His life and his works have been and still are quite controversial. He
died in Venice on February 13, 1883'O.

Tairrlhauser is the result of Wagner's talents and combining a folksong that can be found in the
anthology The Youth 's Magic Horn (Des Knaben Wunderhorn,1805-1808) with a collection of
anonymous "song-poems" from the Middle Ages about the Sangerkrieg auf der Wartburg
(singing competition in a certain castle). Der Wartburgkrieg deals with a particular competition
involving actual well-known poets (Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide) as
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well as legendary contestants (the magician Klingsor as portrayed in Eschenbach's Parzival, and
Heinrich von Ofterdingen).
The main character of the folk-song is based on an actual knight and minstrel fiom the
13th century, but the story itself is probably rooted in pre-Christian folk-legends about seductive
elves or fairies who lure warriors into their fairy-kingdoms. These men find the fairy-kingdoms
charming but begin to become homesick and ask to be allowed to leave. Typically, they find
their travels back to the world of men less than pleasant and return to the fairy-kingdom. In this
case, the basic plot was subsequently Christianized and later took an anti-papist turn during the
~eformation". The final version that we have goes as follows: with the help of Saint Mary,
Tannhauser is able to flee fiom Venus, but he must also promise Venus to return should he find
that forgiveness is impossible. He travels to Rome in order to plead for absolution, but the
Pope condemns him instead, saying that his staff would have to sprout leaves before he would
pardon such a man. Depressed and unforgiven, Tannhauser is forced to find his way back to
Venus and this is the last we hear of him. In the meantime, the Pope's staff does sprout leaves,
but it is too late to find Tannhauser; he will never know that God has forgiven him.

At the end

we find a warning to priests that they must never send away the truly repentant. The Catholic

Encyclopedia also notes that the behavior of the pope in the folk-song was quite unacceptableI2.
Wagner's opera, despite Wagner's being a Lutheran, is much less of a critique of the papacy than
it is an examination of love, absolution, and sacrifice. He shows the far-reaching consequences
of sin and selfishness. He also introduces the character of Elisabeth, whose true love and
prayers for Tannhauser contrast with Venusy lust and sharp words, and whose purity and
devotion, rather like that of Mary, break the spell of the Venusberg at last. At the same time we
have a quest for identity: Tannhauser searches for his proper place in the world and he must

Wegman
discover the meaning of love and life, the difference between love and lust, pleasure and
perversion, friend and enemy, and so forth.

In terms of form, we see an opera from the middle period of Wagner's stylistic
development. In other words, the style is no longer Italian, but not yet completely detached
from Italian styleI3.
For Discussion in Class

An Richard Wagner
Georg Henvegh
Januar 1866
1
Vielverschlagner Richard Wagner,
Aus dem Schiffbruch von Paris,
Nach der Isarstadt getragner,
Sangeskundiger Ulylj !
Ungestiimer Wegebahner,
Deutscher Tonkunst Pionier,
Unter welche Insulaner,
Teurer Freund, gerietst du hier!
Und was hilft dir alle Gnade
Ihres H e m Alkinous?
Auf der Lebenspromenade
Dieser erste Sonnenkufl?
Die Philister, scheelen Blickes,
Spucken in den reinsten Quell;
Keine Schonheit riihrt ihr dickes,
Undurchdringlich dickes Fell.
Ihres Hofbrauhorizontes
Grenzen iiberstiegst du keck,
Und du bist wie Lola Montez
Dieser Biedermher Schreck.
"Solche Summen zu verplempern,
Nimmt der Fremdling sich heraus!
Er bestellte sich bei Sempern
Gar ein neu Kornodienhaus!
1st die Biihne, drauf der Robert,
Der Prophet, der Troubadour
Miinchens Publikum erobert,
Eine Bretterbude nur?
Schreitet nicht der grolje Vasco
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Weltumsegelnd iiber sie?
Doch Geduld - du machst Fiasko,
Hergelaufenes Genie!
Ja, trotz allen deinen Kniffen,
Wir versalzen dir die Supp;
Morgen wirst du ausgepfiffen Vonvhts, Franziskanerklubl!"
2
So in Prosa und in Reimen
Heult der wilde Bajuvar,
Und es heulen die "Geheimen":
Bayerland ist in Gefahr!"
Ach, vergebens baute jener
Ludovik die Propylan,
Denn die Sprache der Athener
Wird man niemals hier verstehn.
Wie die Narren dir's veriibeln,
Wie's den Pobel balj verdrieljt,
Wie er seinen Schmutz in Kiibeln
Schimpfend iiber dich ergicljt;
Weil Horazens schwarze Vettel
Nicht mit dir zu Pferde sitzt;
Weil einmal ein Bankozettel
In der Muse Handen blitzt;
Weil des reichen Schachs Kamele
Zeitig angelangt einmal,
Eh Firdusi seine Seele
Ausgehaucht in Not und Qual;
Weil einmal ein goldner Regen
In den Scholj des Kiinstlers fallt
Ruiniere meinetwegen
Alle Konige der Welt.
Hol den Hort der Nibelungen,
Den versunknen, aus dem Rhein!
Und was Orpheus einst gesungen,
Sollt es dir unmoglich sein?
Tiger, Affen, Schweinehunde,
Meyerbaren macht' er zahm;
Leider hab ich keine Kunde,
Wie sich Sanchos Tier benahrn.
Aber lalj des Esels Knirschen
Dich nicht storen im Genulj!
Ilj, mit wem du willst, die Kirschen,
Lieber Zukunfismusikus!
Nur empfehl ich dir das eine:

14
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Bist du fertig, sag ade!
Warte nicht, bis man die Steine
An den Kopf dir wirft - o weh!
Suche niemals mehr auf solcher
Erde dir ein Lorbeerblatt,
Hinge selbst das Vlies, das Kolcher,
a e r jedem Tor der ~ t a d tl4!
An Richard Wagner (2)
Georg Henvegh
Februar 18 73
Die niichterne Spree hat sich berauscht
Und ihren Verstand verloren;
Andachtig hat dir Berlin gelauscht
Mit groljen und kleinen Ohren.
Vie1 Gnade gehnden hat dein Spiel
Beim gnadigen Landesvater,
Nur l a t ihrn der Bau des Reichs nicht vie1
Mehr iibrig f i r dein Theater.
Warst du der lumpigste General,
So wiird man belohnen dich zeusisch;
Geniigen la13 dir fir dieses Ma1
Dreihundert Talerchen preuljisch.
Ertrage heroisch dies Miljgeschick
Und mache dir klar, mein Bester,
Die einzig wahre Zukunftsmusik
1st schlieljlich doch Krupps ~rchester."
Der Fall Wagner: Ein Musikanten-Problem, Friedrich Nietzsche, 1888
http://gutenberg.spiegel.de/nietzsch/fallwagn~fallwagn.htm'6
Nietzsche kontra Wagner, 1888
http://gutenberg.spiegel.de/nietzsch/kontr~ontra.htm~7
A Few Notes on Classroom Experience

On the first presentation, which took place on January 10,2007, we spent some time discussing
the Song of the Tannhauser. As I already suspected, it was not immediately clear to the
students why we were discussing this song. Even before class, they were asking several
questions, ranging from "Why are we reading this?" to "I didn't understand any of it- can you
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What is particularly interesting to me is that despite the fact

that I anticipated these questions and prepared for them, it was still not easy to answer them, and

I was still surprised to hear them. My conclusions are that when one writes so many notes on a
subject and prepares presentations, one does make room for those "I just didn't understand it"
sorts of comments, but at the same time one forgets the fact that the others have not spent months
thinking about the same topics; one is almost too absorbed into the subject-matter. But this
forgetting is problematic and must not take place, so next time we shall begin at the beginning
and discuss not only the basis for these presentations but also the idea of "origins" in general.
We shall also begin listening to Wagner's opera. I believe that when the students hear
Tannhauser, things should become much clearer.
11.

On January 17 we heard our first excerpt from Tannhauser, specifically the "discussion"
between Tannhauser and Venus in Act 1. I find it unfortunate that, due to a change of plans, we
will not be able to listen to entire works together, and will have to simply keep the music in the
lablput it on the network and leave it up to the students to listen to the rest on their own time.
At any rate, we discussed the history of the work and the connection between music and
literature, but I am still not certain whether the students actually find this subject, this music, this
history, et cetera, interesting. Perhaps next time I will have the chance to ask about this in the
language lab before class. I shall also bring copies of my own writings about
WagnerITannhauser along in order that we may read them aloud during class.

I think our

discussions are still somewhat awkward, and it always helps to have something to read.
111.

On January 22 we listened to a second excerpt from Tannhauser and we read my aforementioned
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comments. Unfortunately, it was a bit difficult to hear the music properly, because the room's
sound system bothered the people in the Spanish class next to us. We did not have very much
time for discussion and nobody has told me exactly what helshe thinks about the presentations.
One of the students has told me that he has chosen the Nibelungenlied and Wagner as the theme
of his anthology (a German 305 project), because he found the song particularly interesting.
Naturally, this is quite a pleasing thing to hear.

IV.
On January 29 we read one of Henvegh's poems about Richard Wagner aloud and listened to the
final excerpt from Tannhauser. I think this presentation went quite well and we talked quite a
bit.

Even so, it remains very difficult to hear the music because we cannot turn up the volume.

Next time, we shall try to find a new room without any classes going on around us so as to
actually hear the music better (we will be beginning with Schubert's Schone Miillerin)! We
have yet another problem:

due to technical difficulties in the language lab and at home, I have

not yet been able to find a way to share all of the music with the students outside of class.

v.
On the 5th of February we listened to the first few songs of Schubert's Schone Miillerin, but we
were unable to find a new room and again had the problem with low volume. Due to a
misunderstanding, we had to photocopy the poems, as a few students printed out only the index
from the internet, taking it to be the poem! At any rate, now the students are able to listen to
the music in the language lab whenever they wish, and today (February 10,2007) I have sent my
commentary on Schubert and Miiller to everybody. This might prove helpfbl, as they have their
first test on the 14th.
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A Discussion with the Students

I was fortunate to have enough time to conduct a discussion with the students about the
project itself and what they have been "getting out of it" so to speak, with very pleasing results.
What I have found most interesting (and actually somewhat exasperating) about introducing
music into Dr. Meister's German 305 class is that it always seemed as if only 5-10% of my
research, thoughts, and preparations ever surfaced in the classroom, which left me extremely
curious as to whether the students enjoyed the experience, were able to come to a sufficient
understanding of the music and the concept of the project, and like concerns. Upon asking for
general comments, a few students talked about classical music, particularly vocal music, being a
new experience to them, something to which they had not really been exposed.

Others thought

the music and themes to be interesting, but sometimes difficult to follow. Reading along while
the music was playing seemed particularly troublesome and one student remarked that he would
have much rather watched a stage production of Wagner's Tannhauser and not have to pay
attention to the words.
"catchy".

Schubert's music was declared "more digestible" and, to my delight,

All who were able to access the music in the language lab afterwards agreed that

listening to the music the second time was much "easier" and more enjoyable than the first.
One student noted that the less he "tried" to listen and simply allowed himself to experience the
music, the more vivid it became to him. He also noted that attempting to understand the words
and music helped him in other aspects of his German studies: suddenly other listening exercises
seemed quite a bit easier, the words much less difficult to distinguish and understand.
As to the relationship between music and literature, while it was not clear at the
beginning that the students saw an immediate connection, at the time of our discussion, the link
had been very definitively made and none questioned it. When I asked whether they had ever
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wondered about the relationship between music and literature or whether the idea had ever
occurred to them before that there was such a relationship, some simply said that it was a clear
relationship, others said that while it was understandable, they had not thought very much about
it in the past.

One student had always thought of music and literature as two separate categories

(the student's own comments can be read below).

Bringing up this subject brought up

questions about matters of adaptation and even awe at the composers' skill and achievements exactly the sorts of comments I had hoped to hear.

All in all, it was extremely interesting to see

how well the project was working, despite the fact that I continually worried that I was not
"giving enough".

Working in the classroom is also a humbling experience, I find, for a few

reasons, with two standing out to me in particular, namely, that one must never underestimate the
students nor overestimate oneself. I realize that this might seem obvious or even silly, but there
is a delicate balance to be found between what the students understand and do not understand
and what one thinks one is prepared for and that for which one is truly prepared.

This requires,

I think, quite a bit more discernment of the strengths and weaknesses of individuals than I have
heretofore exercised, a very nuanced sort of discernment that is not discriminatory but must
simply note characteristics, interests, and capabilities, and even though the students were all
people whom I originally knew as "classmates" rather than "students", I found myself coming
across entirely different facets of their personalities and learning about interests and academic
strengths/weaknesses which I had never before considered.
All in all, this project has been a very rewarding and interesting experience for me, and
fortunately, it has also been so for the German 305 class. I have been able to learn more about
the way I handle situations and my own personality, as well as learn more about others, but most
importantly, I have been able to effectively introduce German classical music, even opera, into a
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literature class of students with varying interests, at least two of whom were not even the least bit
fond of opera before taking this class. This is not to say that German 305 suddenly made them
opera-lovers, but I do believe it to have been a defining moment in the course when one day I
was sitting in the language lab and these very same two students walked into the room loudly
singing songs from Schubert's Schone Miillerin as naturally as if they had just heard the song
cycle on popular radio.
A Student's Commentary (Was meinen Sie dazu? For February 26,2007)

Before the course, I have for my part not linked literature and music. Nevertheless, in
this class I have experienced that literature and music can stand very well in close connection to
each other and also often do. This experience has made it possible for me to better understand
literature.
When I first read the Tannhauser song in class, I had no idea what to think of the story,
because the time in which it takes place seems too far removed from me to understand, or for me
to place myself within it. Then when I heard the related opera by Richard Wagner, I was
astonished at how well I now understood the events of the plot. For the most part, I had the
feeling of being there live, and I saw pictures before my eyes. I believe that music can clarify
literature, because it produces pictures and along with them it can more strongly animate the
feelings of the reader.
For me, this was a very good learning experience; my eyes have been opened to the
relevance of music to literature and this is why I am now convinced as to their being in close
connection to each other.
Original:
Vor dem Kurs habe ich zu meinem Nachteil Literatur und Musik nicht in Verbindung gebracht.
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Doch im Unterricht habe ich erfahren, dass die Literatur und die Musik sehr wohl im engen
Zusammenhang zueinander stehen konnen und es auch sehr oft tun.

Diese Erfahrung hat es mir

ennoglicht die Literatur besser zu verstehen.
Als ich Tannhauser zum ersten Ma1 im Kurs gelesen habe, wusste ich nicht ganz genau was ich
von der Geschichte halten soll, denn die Zeit in der sie abspielt schien fiir mich so weit entfernt
zu sein um sie zu verstehen, oder mich in sie hereinzuversetzen.

Als ich dann jedoch die

dazugehorige Oper von Richard Wagner horte, war ich selbst von mir erstaunt wie sehr ich nun
das Geschehen der Geschichte verstand. Zum grossten Teil hatte ich das Gefuhl live dabei
gewesen zu sein, und ich sah Bilder vor meinen Augen.

Ich glaube, dass die Musik die

Literatur sehr gut verdeutlicht, weil sie Bilder produziert und dabei die Gefiihle des Lesers
intensiver anregt.
Fiir mich war dies eine sehr lernreiche Erfahrung, und mir sind die Augen im Bezug zur Literatur
und Musik aufgegangen. Deswegen bin ich jetzt davon iiberzeugt dass Literatur und Musik im
engen Zusarnmenhang zueinander stehen.
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Christina Wegman
Dr. Meister

H 499
Friihling 2007
Einleitung zu den Vortragen
Als ich die Werke wahlte, die ich in meinen kommenden Vortragen besprechen will, wusste ich
ganz klar, dass mein Projekt zwei Hauptthemen betrifft, nibnlich Selbstbewusstsein und
Erziihlkunst. Aus diesen zwei Themen flieljen alle die Variationen und Durchfihrungen, die f i r
die Vortrage sowie Musik so wichtig sind.
Erzahlkunst und Identitat: Volkssagen und Gedichte durch Musik
Durch umsichtige Nutzung der Volkssagen und Gedichte haben Komponisten wie Franz
Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), und Richard Wagner (18 13-1883) einen
echt deutschen Stil von Musik entwickelt, der Themen wie Schonheit, Liebe, und Identitat
behandelt.
besprechen.

Vor allem will ich Erzalkunst durch Musik und das Streben nach Identitat
In Der schonen Miillerin von Schubert finden wir einen wandernden

Miillersgesellen, der sich nie wirklich findet. Am Anfang will er nur wandern und singen, und
er folgt einem schonen Bach. Dann findet er eine Miihle, und entscheidet, er sollte da arbeiten.
Danach verliebt er sich in die Miillerstochter, die statt seiner einen Jager liebt, und da er so
venvirrt und deprimiert ist, ertrinkt er sich im Bach, ein volliger Verlust der Identitat. Der
Jager, dessen Standpunkt in Schumanns Waldszenen dargestellt wird, und der Jager vom
Liederzyklus Schuberts konnten leicht nebeneinander gestellt werden.

Beide Jager sind ganz

verschwiegen; wir lernen iiber sie, aber ohne Worte. Der Miillersgeselle glaubt, dass der Jager
einfach wild und g e f ~ l i c hist, aber vielleicht ergeben sich diese Gedanken aus dem
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schwankenden Wesen dieses Miillersgesellen. Schurnanns Jager nimrnt uns auf seinen
entziickenden, spannenden und tiefsinnigen Waldbesuch wortlos mit, und es wird klar, warum
ein Madchen so einen Mann liebte. Er weiss sich genau weiterzuhelfen und er zeigt iiberdies
eine echte Ehrfurcht vor der Natur und vor dem eigenen Leben.

Er versteht die eigentliche

Natur; im Gegensatz zu dem Miillersgesellen, der seine Gefiihle auf den Bach iibertragt, sieht der
Jager die Natur wie sie ist, und er genieat jedes Erlebnis.

Jedoch gibt es ein diisteres Stuck in

den schonen Szenen, das Verrufene Stelle heisst, in dem der Jager in eine Lichtung ankomrnt,
auf der jemand gestorben ist. Wir konnen gleich an einen deprimierten Miillersgesellen
denken, und der Jager wird echt herumgegeistert und betriibt. Er ist kein herzloser Morder der
Unschuldigen, wie der Miillersgeselle voraussetzt, sondern ein feinfihlender aber starker Mann,
der tut, was er muss. Er will aber nichts einfach zerstoren oder verdrehen.
In Wagners Tannhauser finden wir ein hochentwickeltes Streben nach Selbstbewusstsein und der
Seele im Wandern, Denken und Singen der Titelfigur.

Wie der Miillersgeselle, wandert er weit

weg von seiner Heimat, und er findet den Venusberg.

Er wird auch von Liebe abgelenkt, und

nach Venus ist Liebe korperlich.

Vielleicht konnen wir sagen, der Tannhauser gewinnt seine

Miillerstochter, und sie ist kein einfaches Madchen sondern eine Gottin, und ihre Liebe ist keine
echte Liebe sondern ein Kult.

Sie ist jedenfalls eine gefdhrliche Verfiihrerin.

Gliicklichenveise erkennt er, dass etwas im Paradies von Venus nicht wirklich paradiesisch ist,
und mit der Hilfe der Mutter Maria darf er zuriick zu der Welt der Menschen.

Er muss

entscheiden, was im Leben wirklich wichtig ist, was Liebe wirklich ist, wer er wirklich ist, und
was er will.

Leider gibt es keinen gliicklichen Ausgang, aurjer dass amor omnia vincit, aber aus

dem tragischen Ende eines Stiickes konnen wir lernen, die gleichen Fehler zu venneiden.
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Exoterischer und kiinstlerischer Stellenwert

Die Schonheit und Einwirkung solcher Werke sind erstaunlich.

Ob wir es wissen oder nicht,

haben wir alle gem Stiicke von Schubert gehort, zum Beispiel, Ave Maria und Standchen.
Seine Lieder sind sicherlich eingangig sowie tiefsinnig.

Schumanns Kompositionen sind

bezaubemd und einzigartig, und oft in den Tonstreifen klassischer Filme zu horen. Die Werke
von Richard Wagner, streitig wie sie fiir einige Leute sind, haben alles von Tonstreifen bis hin zu
Zeichentrickfilmen beeinflusst, und ich glaube, dass viele von den Stereotypen, die unser
Missfallen an Wagner erzeugen, aufgelost werden, wenn wir seine Werke direkt zuhoren, und
ihn eben nicht nur durch Stereotypen und Populiirkultur hinnehmen. Einfach ist das aber nicht,
denn viele Leute haben sich seit vielen Jahren iiber Oper, besonders wagnerische Oper, lustig
gemacht.
Verhaltnis zu Deutschtum

Obwohl ich nur drei Komponisten bespreche, glaube ich, dass diese kleine aber sorgfaltig
ausgewahlte Reihe eine gute Einleitung zu deutscher Musik wird, denn diese Werke sind so
vollkommen deutsch. Die von ihnen behandelten Erzahlungen und der Stil der Musik konnten
im allgemeinen Sinn besprochen werden, aber schlie(3lich stammen sie aus Quellen, die vom
deutschen Volk und Land bestimmt sind, zum Beispiel, das deutsche Dorf und seine
Rollenbesetzung (der Jager, die schone Miillerstocher), die deutsche Landschaft und deutsche
Sagen. Vielleicht kann man sagen, das ist nicht genug, um die Werke "echt Deutsch" zu
nennen, aber dazu antworte ich, dass diese Komponisten mit den italienischen oder anderen
internationalen Stilen gebrochen haben, um Deutschtum zu erforschen. Sie versuchten,
deutsche Literatur undfoder die Werke von Mheren deutschen Komponisten zu benutzen, um
eine neue deutsche Musik zu schaffen. Sie glaubten an eine deutsche Identitat und fiihlten sich
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sicherlich deutsch. Auch haben sie ihre Werke sozusagen fiir Deutschland komponiert; sie
wollten ihr Land besingen und sie wollten sich an die Erbschafi ihres Landes erinnem.

Als

Deutsche und Romantiker haben sie vie1 daran gedacht. Darum miissen diese Komponisten und
ihre Werke im Rahmen von Deutschtum besprochen werden, auch wenn man sagen kann, dass
man auch Dorfer in Frankreich finden konnte.

Ohne den Begriff deutsch sind die Werke

allerdings schon, interessant, oder gut komponiert, aber ihre Bedeutung geht sicherlich verloren.

Ein Wortchen zu moderner Spottrede
Keiner von diesen Komponisten naherte sich seinen Themen mit oder durch Spott und Ironie.
Stattdessen waren sie dem Begriff Kunst irnrner rein ergeben.

Anmerkung zu Interpretation
Verschiedene Ausziige werden gewahlt, so dass die Studenten ein besseres Gefiihl f i r die Werke
dieser Komponisten an sich und hinsichtlich der deutschen Literatur bekommen konnen.

Wir

konnen auch Fragen der Auslegung leichter besprechen, je mehr wir Musik anhoren. Sowohl
deutsche als auch internationale Auffiihrungen werden hervorgehoben, alt und neu, um weitere
Besprechungen dariiber zu ermoglichen.

Anmerkungen uber Schubert, Muller und Die sclliine Miillerirt
Franz Schubert wurde am 3 1. Januar 1797 in Hirnmelpfortgrund (Wien) geboren, das
dreizehnte von den fiinfzehn Kindern eines Lehrers und einer ehemaligen Kochin. Nur fiinf von
diesen Kindern iiberlebten. Er begann seine Ausbildung bei der Schule seines Vaters aber mit
sechs Jahren ging er in Lichtental zur Schule. Auch begann er seine musikalische Ausbildung,
nmlich, sein Vater untenichtete ihn im Violinespielen. Er bekam auch Orgelunterricht an der
Lichtentaler Kirche, sang in der Hofkapelle, und er lernte spater Komposition bei Wenzel
Ruzicka und Antonio Salieri. Es scheint dennoch zu sein, dass seine musikalische Ausbildung
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nie wirklich gut genug war. Trotzdem war er ein sehr erfolgreicher Komponist und unter
seinen verschiedenen Werken hat er mehr als 600 Lieder komponiert.

Sein Leben wurde aber

von Krankheit geplagt. Er ist am 19. November 1828 in Wien gestorben'.

Wilhelm Miiller wurde am 7. Oktober 1794 in Dessau geboren. Ein bisschen wie Schubert,
war er das einzige uberlebende von vielen Kindern. Er studierte ab 1812 Philosophie und
Geschichte in Berlin, aber im Februar 1813 wurde er Teil des preul3ischen Heeres und kiirnpfte in
den Schlachten gegen Napoleon. 1814 kehrte er nach Dessau zuriick, wo er 1815 sein Studium
wieder aufnahm. Endlich schlol3 er sein Studium 1817 in Berlin ab. Er lernte viele wichtige
literarische Personlichkeiten kennen und lehrte ab 1819 Latein und Griechisch in Dessau. Er ist
am 1. Oktober 1827 in seiner Heimatstadt gestorben. Miiller wird oft wegen seiner Gedichte zum
griechischen Freiheitskampf Griechen-Muller gennant. Viele von seinen Gedichten wurden im
19. Jahrhundert vertont und nahmen Volksliedcharakter an2.
Die Sclziine Mullerirt wurde 1823 komponiert, eine Vertonung der gleichnamigen

Gedichtsammlung von Wilhelm Miiller. Schubert hat nur 20 von den 25 Gedichten vertont, um
die ironischen Bemerkungen Miillers zu vermeiden. Die 1821 erschienenen Gedichte stammten
wahrscheinlich aus der eigenen unglucklichen Beziehung von Miiller zu der Dichterin Luise
ens el.

Nach Wikipedia lautet die Geschichte im Liederzyklus wie folgt:
,,Ein junger Miillersgeselle befindet sich auf Wanderschaft. Er folgt dem Lauf eines
Baches, der ihn schliel3lich zu einer Miihle fihrt. Dort verliebt er sich unglucklich in ein
Madchen, die Tochter seines neuen Meisters. Doch die angestrebte Liebesbeziehung zur
schonen und f i r ihn unerreichbaren Miillerin scheitert. Zwar scheint sie ihrn zunachst
nicht abgeneigt, doch d a m wendet sie sich einem Jager zu, denn dieser hat den
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angeseheneren Beruf und verkorpert Maskulinitat und Potenz. Aus Verzweiflung dariiber
ertriinkt sich der ungliickliche Miiller in dem Bach, der im Liederzyklus selbst den Rang
einer teilnehmenden 'Figur' einnimmt: Er wird haufig vom Miiller direkt angesprochen;
im vorletzten Lied (Der Miiller und der Bach) singen beide im Wechsel, im letzten Lied
schlieljlich (Des Baches Wiegenlied) singt der Bach ein ergreifendes und wehmiitiges
Schlaf- und Todeslied fur den Miiller, der in ihm ruht wie im Totenbett.
Weitere Kommentare von Wikipedia folgen:
Die ersten Lieder des Zyklus sind freudig und vorwibts driingend komponiert, was sich
auch in der virtuosen Klavierbegleitung niederschlagt. Der zweite Teil des Liederzyklus
kippt in Resignation, Wehmut und ohnrnachtigen Zorn um und h e l t in seiner
Todessehnsucht dem zweiten groljen vokalen Werk Schuberts: Die Wiizterreise.Die
Grenzen zwischen unbandigem Lebenswillen, Angst und Verzagtheit, Wehmut bis hin
zur Depression sind in beiden Werken bis auf das ~urjersteausgelotet und fiihren sowohl
die Interpreten als auch die Horer des Werkes in Grenzbereiche der menschlichen
Psyche. In der Komposition spiegelt sich neben Schuberts eigener ungliicklicher Liebe
auch seine von Kreativitat und schwerer Krankheit gepragte Lebensstimmung. Diese
Befindlichkeit der Seele und Wahrnehmung der Welt als Wille und Vorstellung findet
sich in sprachlicher Form auch in den philosophischen Werken des Zeitgenossen Arthur
Schopenhauer [1788-18601 und des fi-iihen Friedrich Nietzsche [1844-19001.~
Die Lieder sind zwar von einer begeisternden Klavierbegleitung gepragt, die die Landschaft, den
iibersprudelnden Bach und die irnmer drehenden Rader der Miihle sehr gut beschwort. Diese
Begleitung dient als Projektionswand fiir das Innerste des Herzens des Miillersgesellen. Er
iibertragt seine Gefiihle auf den Bach, die Miillerin, und den Jager; doch horen wir nur zwei
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Satze von der Miillerin und gar nichts vom Jager. Man konnte erraten, dass der Miillersknecht
nie wirklich der Miillerin seine Liebe erkliirt hat.

Er ist ein bedauernswerter junger Mann, der

nicht genau weiss, was er will, und sicherlich nicht, wem er es erklaren kann. Die Gefiihle, von
denen wir hdren, schwimmen wahrscheinlich nur in seinem ~ o ~ f . ~

Zur Diskussion
Aber der Sanger und sein Partner miissen die Landschafi e r f d t haben, noch bevor der erste Ton
erklingt, und den Aufbau des Lieds bestimmen. (Gerald Moore, Schuberts Liederzyklen:
Gedanken zu ihrer ~ u f ? h r u n ~ ) ~

Anmerkungen iiber Schumann und die Waldszerlerl
Robert Schumann wurde am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren, der S o h eines Buchhbdlers.
Er war ein begabtes Kind, und sein Vater ermutigte ihn in seinem Wunsch, Musiker zu werden,
aber als der Vater friih starb, hatte seine Mutter nicht die gleiche Begeisterung fur die Musik als
Beruf.

Sie wollte, dass ihr S o h Jura studierte. Bei dem Studiurn war er aber achtlos und

unzufrieden; endlich iiberredete er seine Mutter, dass er nie zufrieden ohne seine Musik leben
konnte. Er studierte Klavierspielen bei Friedrich Wieck in Leipzig und verliebte sich in dessen
junge Tochter, Clara, die er spater heiratete.

Wegen eines Unfalls musste er seinen Traum

aufgeben, bekannter Klavierspieler zu werden, aber deshalb konnte er seine Aufrnerksamkeit auf
Komposition richten, und mit der Hilfe seiner Frau, einer Virtuosin, die zu ihrer Zeit vie1
bekannter als Robert Schumann war, wurden seine Werke beriihrnt. Im Lauf seines Lebens
komponierte er Lieder, Sinfonien, Klaviermusik, Karnmermusik, Orchestenverke, Chonverke
und eine Oper. Trotz seiner geliebten Familie und seiner Werke wurde er aber am Ende
unheilbar deprimiert und miirrisch. Er starb am 29. Juli 1856 in Endenich bei ~ o n n . '
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Waldszerzerl wird fiir die letzte wirklich bedeutende Klavierpartitur von Schumann gehalten.

Die neun 1848-1849 komponierten Stiicke sind kurz und bezeichnend fiir eine Art Musik, die oft
einfach ,,Gemiitlichkeitccgenannt wird, aber man muss nie glauben, dass die Schonheit und
Wonne dieser Stiicke als Herabsetzungen dienen! Die Waldszenen sind wachrufend und siilj,
tiefsinnig aber nicht driickend finster, sondern lebensbejahend.

Schumanns Versthdnis fiir die

Wohlklange von Bach, seine eigenen Eigenarten und seine Befsihigung, einen ganzen Ort zu
beschworen, verbinden sich um eine echte Erfahrung in Form zu bringen. Wir laufen im Wald
mit dem Jager und wir sehen die Landschaft, die einsamen Blumen, den Vogel als Prophet.
Wir werden beim Eintritt mit Ehrfurcht erfiillt, und beim Abschied haben wir etwas gelernt.
Aber was?

Ich glaube, dass man durch diese kleinen Stiicke vor allem lernt, an der Natur

Freude und Weisheit zu finden. Vielleicht ist diese Idee nichts Neues, und sicherlich ist sie
typisch romantisch, aber Schumanns gut strukturierter und in vielen Fallen altherkornmlicher
aber gleichzeitig eigentiimlicher Stil und Hingabe an die Kunst sind immer sehr interessant, und
die Tatsache, dass er Szenen aus dem Wald so gut durch Musik ausdriicken konnte, sollte nicht
verkleinert werden.

Es gibt aber auch eine Art von Lernen, die schwerer zu erkliiren ist. Oft

wenn ich Musik spiele oder anhore, habe ich ein Gefiihl einer hoheren Aufgeklaheit, aber diese
Aufgeklaheit ergibt keinen wortlichen Sinn und ich will weiter sagen, so eine Aufgekliirtheit ist
nicht Befehl sondern Eingebung. Zwar kann ich nicht klar sagen, nachdem ich die Waldszenen
gehort habe, ich habe A und B und C gelernt, aber vielleicht will ich anschlieljend im Wald
spazieren gehen, oder etwas schreiben, oder ein Buch uber Blumen oder Pflanzen lesen, oder ja
einfach im Garten arbeiten. Die Musik ist eine Freude und ein Anstolj, ein Kunstwerk und ein
schoner Stups, sodass man Kunst und Schonheit leben konnte.'
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Zur Diskussion
Schumann mit seinem Geschmack, der im Grunde ein kleiner Geschmack war ( n h l i c h ein
gefiihrlicher, unter Deutschen doppelt gefiihrlicher Hang zu stiller Lyrik und Trunkenboldigkeit
des Gefuhls), besthdig beiseite gehend, sich scheu verziehend und zuriickziehend, ein edler
Zartling, der in lauter anonymem Gliick und Weh schwelgte, eine Art Madchen und moli me
tangerecc von Anbeginn: Dieser Schumann war bereits nur noch ein deutsches Ereignis in der
Musik, kein europaisches mehr, wie Beethoven es war. (Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut
und BoseIg

Anmerkungen iiber Wagner und Tarzrzlrauser
Wilhelm Richard Wagner wurde am 22.5.1813 in Leipzig geboren. Er war das jiingste von
den neun Kindern des Polizeiaktuarius Carl Friedrich Wagner und der Backerstochter Johanne
Rosine Patz.

Am 23.1 1.1813 starb Wagners Vater an Typhus und ein Jahr spater heiratete seine

Mutter den Schauspieler und Dichter Ludwig Geyer, der auch friih starb. Wagner studierte
Musik in Leipzig, las immer und schrieb vie1 iiber Kunst, Politik, und fast alles ijbrige.

Er

heiratete zweimal, gewann erst die Zuneigung und spater den Hohn Friedrich Nietzsches, und
gewann auch die ewige Treue Ludwigs des Zweiten.

Sein Leben und seine Werke waren und

sind imrner noch umstritten. Er starb am 13.2.1883 in Venedig".

Tanrzkauser stamrnt aus einer Verbindung zwischen einem Volkslied, das in dem Samrnelwerk

Des Knabeiz Wunderhorn (1805-1808) gefunden werden kann, und einer ungezeichneten
mittelalterlichen Sammlung von Sangspruchgedichten iiber den ,,Shgerkrieg auf der Wartburg.

"Der Wartburgkrieg behandelt einen Sangenvettstreit zwischen echten beriihmten Dichtern
(Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide) und erdichteten Wettbewerbern (dem
Zauberer Klingsor als Romanfigur aus Parzival, Heinrich von Ofterdingen).
Die Hauptfigur des Liedes beruht auf einem echten Ritter und Minneshger des 13. Jahrhunderts
aber die Geschichte starnmt wahrscheinlich aus vorchristlicher Volkskunde iiber verfiihrerische
Elfen oder Feen, die Ritter zu ihrem Feenreich verlocken. Diese Ritter finden das Feenreich
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entziickend aber sie vermissen noch ihre Heimat.
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Gewijhnlich finden sie ihre Reisen zur Welt

der Menschen nicht besonders schon und kehren in das Feenreich zuriick."

Im Volkslied lautet

die Geschichte wie folgt: Mit der Hilfe der Mutter Maria flieht der Ritter Tannhauser vor
Venus, nachdem er ihr verspricht, zuriickzukehren, wenn Vergebung nicht moglich ist. Er reist
nach Rom, um sich Absolution zu erbitten. Aber der Papst verurteilt ihn stattdessen; bis sein
Stock Blatter trage, werde der Papst ihm die Absolution nicht erteilen. Deprimiert und
unverziehen muss der Tannhauser zu Venus zuriickkehren. In der Zwischenzeit bliiht der Stock
doch, aber es ist zu spat und der Tannhauser weirj nie, dass Gott ihrn verziehen hat. Am Ende
gibt es eine Mahnung f i r Priester, nilrnlich, echt reuige Leute sollten nicht einfach weggeschickt
werden. Das Catholic Encyclopedia bemerkt auch, dass das Verhalten des Papsts im Volkslied
unpassend war.I2 Wagners Oper ist weniger Kritik am Papsttum als Untersuchung der Liebe,
Siindenerlass und Aufopferung.

Seine Oper zeigt auch die sich allmilhlich ausbreitende

Wirkung der Siinde und der Selbstsucht. Gleichzeitig gibt es ein Streben nach Identitat: Der
Tannhauser sucht nach seinem richtigen Platz in der Welt und er muss die Bedeutung von Liebe
und Leben lernen, die Unterschiede zwischen Liebe und Fleischeslust, Vergniigen und
Verdrehung, Freund und Feind, und so weiter.

In Bezug auf Form sehen wir eine Oper, die aus

dem mittleren Abschnitt Wagners stilistischer Entwicklung komrnt. Mit anderen Worten ist der
Stil nicht mehr italienisch aber noch nicht vollig vom italienischen Stil getrennt.13

Zur Diskussion
An Richard Wagner
Georg Henvegh
Januar 1866
1
Vielverschlagner Richard Wagner,
Aus dem Schiffbruch von Paris,
Nach der Isarstadt getragner,
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Sangeskundiger UlylJ !
Ungestiimer Wegebahner,
Deutscher Tonkunst Pionier,
Unter welche Insulaner,
Teurer Freund, gerietst du hier!
Und was hilfi dir alle Gnade
Ihres H e m Alkinous?
Auf der Lebenspromenade
Dieser erste SonnenkulJ?
Die Philister, scheelen Blickes,
Spucken in den reinsten Quell;
Keine Schonheit riihrt ihr dickes,
Undurchdringlich dickes Fell.
Ihres Hofbrauhorizontes
Grenzen iiberstiegst du keck,
Und du bist wie Lola Montez
Dieser Biedermhner Schreck.
"Solche Surnrnen zu verplempem,
Nirnmt der Fremdling sich heraus!
Er bestellte sich bei Sempem
Gar ein neu Komodienhaus!
1st die Biihne, drauf der Robert,
Der Prophet, der Troubadour
Miinchens Publikum erobert,
Eine Bretterbude nur?
Schreitet nicht der grolJe Vasco
Weltumsegelnd iiber sie?
Doch Geduld - du machst Fiasko,
Hergelaufenes Genie!
Ja, trotz allen deinen Kniffen,
Wir versalzen dir die Supp;
Morgen wirst du ausgepfiffen Vorwiirts, Franziskanerklubl! "
2
So in Prosa und in Reimen
Heult der wilde Bajuvar,
Und es heulen die "Geheimen":
Bayerland ist in Gefahr!"
Ach, vergebens baute jener
Ludovik die Propyliin,
Denn die Sprache der Athener
Wird man niemals hier verstehn.
Wie die Narren dirk veriibeln,
Wie's den Pobel balj verdrieDt,
Wie er seinen Schrnutz in Kiibeln
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Schimpfend uber dich ergicflt;
Weil Horazens schwarze Vettel
Nicht mit dir zu Pferde sitzt;
Weil einmal ein Bankozettel
In der Muse Hiinden blitzt;
Weil des reichen Schachs Karnele
Zeitig angelangt einmal,
Eh Firdusi seine Seele
Ausgehaucht in Not und Qual;
Weil einmal ein goldner Regen
In den SchoI3 des Kiinstlers fallt
Ruiniere meinetwegen
Alle Konige der Welt.
Hol den Hort der Nibelungen,
Den versunknen, aus dem Rhein!
Und was Orpheus einst gesungen,
Sollt es dir unmoglich sein?
Tiger, Affen, Schweinehunde,
Meyerbaren macht' er zahm;
Leider hab ich keine Kunde,
Wie sich Sanchos Tier benahm.
Aber la13 des Esels Knirschen
Dich nicht storen im GenuB!
113, mit wem du willst, die Kirschen,
Lieber Zukunfismusikus!
Nur empfehl ich dir das eine:
Bist du fertig, sag ade!
Warte nicht, bis man die Steine
An den Kopf dir wirfi - o weh!
Suche niemals mehr auf solcher
Erde dir ein Lorbeerblatt,
Hinge selbst das Vlies, das Kolcher,
ijber jedem Tor der Stadt!l 4

An Richard Wagner ( 2 )
Georg Henvegh
Februar 1873
Die nuchterne Spree hat sich berauscht
Und ihren Verstand verloren;
Andachtig hat dir Berlin gelauscht
Mit groljen und kleinen Ohren.
Vie1 Gnade gefunden hat dein Spiel
Beim gnadigen Landesvater,
Nur 1aBt ihm der Bau des Reichs nicht vie1
Mehr iibrig fiir dein Theater.
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Warst du der lumpigste General,
So wiird man belohnen dich zeusisch;
Geniigen lalj dir f i r dieses Ma1
Dreihundert Talerchen preuI3isch.
Ertrage heroisch dies MiDgeschick
Und mache dir klar, mein Bester,
Die einzig wahre Zukunftsmusik
1st schlieDlich doch Krupps 0rchester.I5
Der Fall Wagner: Ein Musikanten-Problem, Friedrich Nietzsche, 1888

http://gutenberg.spiegel.de/nietzsc~fallwa~fallwagn.h~~6
Nietzsche kontra Wagner, 1888
http://gutenberg.spiegel.de/nietzsch~kontr&ontra.htm'7

Beim Unterricht
I.
Wir haben am 10. Januar ein bisschen iiber das Lied von dem Tannhauser - Wagners Quelle geredet. Wie ich schon wusste, war es den Studenten nicht sofort klar, warum wir dieses Lied
besprochen haben. Sie haben mich gefragt ,,Warurn lesen wir das?" und auch ,,Ich habe das Lied
nicht verstanden - was bedeutet das?" Aber auch wenn ich solche Fragen schon erwartet habe,
war es mir seltsam! Ich hatte mich etwas ein bisschen Anderes vorgestellt. Wenn man so viele
Notizen und Vortrage vorbereitet, erwartet man Kornmentare wie ,,Ich habe das Lied nicht
verstanden", aber zur gleichen Zeit vergisst man und weiss man nicht, was die Anderen genau
nicht verstehen, weil man selber einfach so vertiefl im Projekt ist. Jedoch sol1 das nicht
stattfinden; das nachste Ma1 fangen wir am Anfang an und besprechen wir in allen Einzelheiten
nicht nur die Grunde f i r diese Vortrage sondern auch den Begriff ,,UrsprungU.Wir horen auch
Musik an. Ich glaube, wenn die Studenten Wagners Tannhauser horen, wird alles vie1 klarer.

Am 17. Januar haben wir den ersten Auszug von Tannhauser angehort, namlich das
,,Gesprach" zwischen Tannhauser und Venus im Aufzug 1. Wir haben die Geschichte und die
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Verbindung zwischen Musik und Literatur besprochen, aber ich weiss noch nicht, ob die
Studenten dieses Thema, diese Musik, diese Geschichte, usw., eigentlich interessant oder
angenehm finden. Vielleicht werde ich nachstes Ma1 diese Frage im Sprachlabor stellen. Ich
bringe auch Kopien von meinen Schriften iiber WagnerITannhauser mit, so dass wir sie beim
Unterricht vorlesen konnen.

Ich glaube, unsere Besprechungen sind noch ein bisschen

gezwungen und es hilft, wenn man etwas zu lesen hat.
111.
Am 22. Januar haben wir einen zweiten Auszug von Tannhauser angehort und wir haben auch

meine Kommentare gelesen. Leider haben wir es schwierig gefunden, die Musik zu horen,
denn unsere Tonanlage hat die Nachbarn geargert, die im anderen Klassenzirnrner beim
Spanischunterricht waren.

Wir hatten nicht besonders viel Zeit f i r Besprechungen. Niemand

hat mir erzahlt, genau wie diese Vortrage ihm gefallen, aber vor dem Unterricht hat ein Student
mir gesagt, dass er das Nibelungenlied und Wagner als Thema seiner Anthologie (Deutsch
305-Projekt) gewiihlt hat, und dass er das Lied ziemlich interessant gefunden hat. Natiirlich
finde ich das toll.
IV.
Am 29. Januar haben wir Henveghs Gedicht an Richard Wagner gelesen und den letzten Auszug

von Tannhauser angehort. Dieser Vortrag ging ziemlich gut, glaube ich, und wir haben viel
besprochen, aber es war irnrner noch schwer, die Musik zu horen. Das nachste Ma1 miissen wir
ein neues Zimmer ohne Nachbarn finden, um die Musik (wir beginnen mit Schuberts Schone
Miillerin) besser zu horen! Noch ein Problem: wegen technischer Schwierigkeiten im
Sprachlabor und zu Hause konnte sich die Studenten nicht privat anhoren.
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v.
Am 5. Februar haben wir Schuberts Schone Miillerin angehort, aber wir konnten kein neues

Zimmer finden und es blieb daher schwierig, die Musik zu horen. Wegen eines
Misverstiindnisses, mussten wir Miillers Gedichte ablichten, denn ein paar Studenten hatten sie
nicht. Jetzt konnen die Studenten die Musik aber im Sprachlabor horen, wenn sie wollen, und
ich habe heute (10.2.07) rneine Anmerkungen iiber Schubert und Miiller an alle geschickt. Sie
haben die erste Priifbng am 14. Februar.

Wegman

37

1. This entire section is based broadly on the following source: "Franz Schubert," Wikipedia,
September 2006 <http://de.wikipedia.ordwik.i/Franz Schubert>. As this is a pedagogical
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the writing is very straightfonvard and may resemble Wikipedia articles or other internet
articles in some respects; while Wikipedia is sometimes considered questionable as a source, I
verified the facts before placing them in my own document, and continually found the format of
such articles useful in composing my own brief biographies.
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"(Johann Ludwig) Wilhelm Miiller," Proiekt Gutenberg-DE, September 2006
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See Endnote 1.
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<http://de.wikipedia.orn/wiki/Die sch%C3%B6ne M%C3%BCllerin>.
4. See Endnote 3.
5. Notes inspired by listening to the following sound recording: Ian Bostridge, Misuko Uchida,
Die schone Miillerin, rec. 2005, Schubert: Die Schone Miillerin, EMI, 2005.
6. Gerald Moore, Schuberts Liederz~klen: Gedanken zu ihrer Auffiihrung (Deutscher
Taschenbuch Verlag), ND, 47.
7. "Robert Schumann," Wikipedia, September 2006
<http://de.wikipedia.ordwiki/Robert Schumann>
See Endnote 1.

8. Notes inspired by listening to the following sound recording: Sviatoslav Richter,
Waldszenen, rec. 1959, Sviatoslav Richter-Schumann, Deutsche Grammophon Gesellschaft,
1994.
9. Friedrich Nietzsche, "Jenseits von Gut und Bose," Proiekt Gutenberg-DE, September 2006
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Philharmonic, Tannhauser, rec. 1971, Tannhauser: Paris Version, ADRM London.
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15. Georg Henvegh, "An Richard Wagner (2)," Proiekt Gutenbern-DE, September 2006
<http://mtenbern.spienel.delhenvegh/nedichtekontrev/wanner2.htm>.
16. Friedrich Nietzsche, "Der Fall Wager: Ein Musikanten-Problem," Proiekt Gutenbern-DE,
September 2006 <http://~utenbern.spienel.de/nietzsch/fallwa~fallwam.htm>.
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